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図 1　一般政府財政収支（対 GDP 比）の国際比較
出所：OECD Econoic Outlook 81 database
図 2　一般政府粗公債残高（対 GDP 比）の国際比較

































































































































































































脱却目標の名称 導入年 目標年 期間中の補正予算の有無 備考
1980年脱却目標 1976年 1980年 あり
1984年脱却目標 1979年 1984年 あり 「増税なき財政再建」期間
1990年脱却目標 1984年 1990年 あり 同上






























































































































































































1980―1981 0.5798 1.5289 0.4179
1981―1982 0.3699 0.0103 0.7867
1982―1983 0.4426 1.1180 0.7355
1983―1984 1.0812 0.2998 0.9868
合計 2.4735 2.9570 2.9269





1984―1985 0.6362 0.3627 1.1181
1985―1986 0.0441 1.2007 0.4280
1986―1987 0.7591 0.2013 0.7957
1987―1988 －0.0626 －0.4484 0.8875
1988―1989 0.3202 －0.2961 0.3711
1989―1990 －0.3592 0.5137 0.0747
合計 1.3378 1.5348 3.6750





1996―1997 1.1260 0.3304 0.6644
1997―1998 －1.1129 －0.8390 －0.9310
1998―1999 －1.2770 －0.1400 －0.6443
合計 －1.2639 －0.6485 －0.9110





































































































































































































































































































































































































































































































































観測数 254 252 251
log likelihood －57.4829 －61.0830 －62.4938
Pseudo R2 0.1489 0.0935 0.0714










































































観測数 254 252 251
log likelihood －57.3370 －61.1334 －62.6810
Pseudo R2 0.1510 0.0927 0.0687




















































































































観測数 118 116 115 136 136 136
log likelihood －25.0568 －27.9060 －27.4888 －30.0570 －31.3195 －30.9982























































































































観測数 118 116 115 136 136 136
log likelihood －24.8317 －27.9823 －27.4906 －30.0105 －31.1108 －31.0153





















































































































































































































































レーション分析―Broda and Weinstein 論文の
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